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Although the pseudo-Bonaventuran Meditationes Vitae Christi (henceforth MVC) is one of the most popular late medieval texts, the most 
fundamental questions concerning its original language, the date of its composition and its authorship have not yet been answered satisfactorily. 
Despite the existence of the critical edition of the Latin text of the MVC, there are no extensive publications about its Italian manuscript tradition 
or about its thorough philological analysis, particularly in relation to the Latin versions.
1
 With the present publication we intend to offer a useful 
tool for further philological investigation, and we are convinced that a collation like this is essential for any kind of eventual critical edition of the 
Italian text of the MVC. As we will see below, previous scholarship distinguished several versions or recensions among the many extant Italian 
manuscripts, based only on approximate criteria, such as the number of chapters. The treatment of the Italian recensions is rather complicated: on 
the one hand, the exact number of the texts is not known, and on the other, due to the high number of surviving exemplars, some manuscripts 
have been categorized erroneously by previous scholars. Consequently the present publication has a twofold objective. First, with the help of this 
research tool we can identify the structural relation between the recensions clearly and find those passages of the various recensions that should 
be collated also on the textual level, which will, for philological analysis, be the following step towards a critical edition. Second, this collation 
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would like to thank Sarah McNamer and Péter Tóth for the careful reading and the valuable suggestions made to the earlier draft of our paper. 
1
 Iohannes de Caulibus, Meditaciones vite Christi olim s. Bonaventurae attributae, ed. Mary STALLINGS-TANEY, Brepols, Turnhout, 1997 (Corpus Christianorum, Continuatio 
Mediaevalis, 153). See also the review by Sarah McNamer, The Journal of Theological Studies, 50 (1999), pp. 378–385.  
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may offer a practical means also for literary or religious historians who often use and quote the Italian MVC without considering the complexity 
of its textual tradition.
2
  
The scholarship on the MVC has distinguished – mainly on the basis of Columban Fischer’s seminal article – three different recensions of 
the Latin text: the so-called grosse Text, containing in general 95 chapters, the kleine Text of about 41 chapters, and a short text, which deals only 
with the Passion, and is thus referred to as the Meditationes de Passione Christi (MPC). According to Fischer’s original hypothesis, this last and 
shortest version could have been originally written by Bonaventure himself, while the other versions would be simple reworkings of this original. 
This argument has been rejected by almost all other scholars, and the present scholarly consensus takes the opposite view that the kleine Text and 
the MPC are only extracts from the more original grosse Text.
3
 As for the so-called Latin kleine Text, Giuliano Gasca Queirazza and Sarah 
McNamer have doubted even its independent status as a separate recension excerpted from the longer one, because only a small number of 
manuscripts preserve it and the texts do not seem to present a homogeneous textual tradition.
4
  
The question of the Italian versions, however, is even more complicated, because among them too several different recensions are 
attested. Some of them were – quite randomly – published between the eighteenth and the twentieth century on the basis of one single manuscript 




                                                 
2
 For instance Arrigo Levasti in his widely diffused and quoted anthology reported long passages from the Italian MVC on the basis of the MS Riccardiano 1286 taking into 
consideration also the Latin and a number of other Florentine MSS, without clarifying at all the relationship among the variants he used, and also without identifying the 
recension they belong to. See Arrigo LEVASTI (ed.), Mistici del Duecento e del Trecento, Milano–Roma, Rizzoli, 1935, pp. 423–467, the notes on the texts: pp. 997–999. 
3
 Columban FISCHER, Die “Meditationes vitae Christi”: Ihre handschriftliche Überlieferung und die Verfasserfrage = Archivum Franciscanum Historicum, 25 (1932), pp. 3–
35, 175–209, 305–348, 449–483; ID., ‘Bonaventure’, in Dictionnaire de spiritualité, I, Paris, Beauchesne, 1937, col. 1851.  
4
 Giuliano GASCA QUEIRAZZA, Intorno ai codici delle ‘Meditationes Vitae Christi’ = Archivum Franciscanum Historicum, 56 (1963), pp. 162–174: p. 172, Sarah MCNAMER, 
Further Evidence for the Date of the Pseudo-Bonaventuran Meditationes vitae Christi = Franciscan Studies, 50 (1990), pp. 235–261: pp. 251–257. 
5
 Editions of single manuscripts are as follows: Giuseppe DONADELLI (ed.), Meditazioni della vita di Gesù Cristo, Milano, Brambilla, 1823; an edition of a curious 
manuscript, Rome, Biblioteca Angelica, MS 2213: Adamo ROSSI (ed.), Quattordici scritture italiane, I, Perugia, Vagnini, 1859; some patchwork editions by Bartolommeo 
SORIO (ed.), Cento meditazioni di S. Bonaventura sulla vita di Gesù Cristo, Roma, Ed. dei Classici Sacri, 1847. One was made on the basis of several Florentine manuscripts 
of the short Italian recension, supplemented with excerpts taken from the longer one, by Francesco SARRI (ed.), Le Meditazioni della vita di Cristo di un frate minore del 
secolo XIV, Milano, Vita e Pensiero, 1933. 
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A fundamental scholarly contribution to the systematization of the manuscripts of the Italian versions was made by Alberto Vaccari in the 
1950s.
6
 Vaccari introduced new terms for the classification of the vernacular Italian recensions as testo integrale (prima classe) for the long 
Italian text of 94 chapters and testo dimezzato (seconda classe) for the short text containing 41 chapters, clearly stating – also through the very 
denomination of the recensions – that the second is an abridgement of the first one. He also noticed that the number of surviving manuscripts of 
the testo dimezzato is definitely higher than those of the Latin kleine Text or of the Italian testo integrale. A further terminological distinction was 
introduced by Vaccari, who distinguished two separate groups even among the manuscripts of the testo integrale, types ‘A’ and ‘B’. According 
to Vaccari, type ‘A’ is represented by only one manuscript, a ‘testimone unico’, the richly illuminated manuscript of Paris, Bibliothèque 
Nationale, Ital. 115,
7
 while type ‘B’, which he calls ‘comune’, is attested by more testimonies and was edited in 1847 by Bartolommeo Sorio on 
the basis of two manuscripts from Verona, one of which has been lost since then.
8
  
Concerning the internal relationship of the various Italian versions, Vaccari’s opinion was that from a philological point of view ‘testo 
integrale A’ (that is, Paris, Bibliothèque Nationale, MS Ital. 115) is superior to all other versions, because it reflects the Latin original so literally 
that it seems to be the earliest Italian version of the MVC.
9
 He even hypothesized that this ‘testo integrale A’ could have preceded the Latin, but 
later he himself withdrew this possibility as unlikely “for serious reasons” that he thereafter failed to explicate.10 
In the past two decades Vaccari’s arguments have been frequently challenged, and there have been several new theories concerning the 
priority of either the testo integrale or the testo dimezzato of the Italian versions. There are those of Isa Ragusa, for instance: Ragusa suggested 
                                                 
6
 Alberto VACCARI, Le «Meditazioni della vita di Cristo» in volgare, in ID., Scritti di erudizione e di filologia, I, Filologia biblica e patristica, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1952, pp. 341–378. 
7
 Its later copy is the Vatican, MS Ferraioli 423; see VACCARI, Le Meditazioni, cit., pp. 352–353. The Paris manuscript was translated into English and published, with the 
reproduction of its illuminations but without the original Italian text, by Isa RAGUSA and Rosalie B. GREEN, Meditations on the Life of Christ: An Illustrated Manuscript of the 
Fourteenth Century, Princeton, N. J., Princeton University Press, 1961. 
8
 The other manuscript, still extant, is Verona, Biblioteca Comunale, MS 643; see FISCHER, Die Meditationes, cit., p. 187, nr. 165. 
9
 VACCARI, Le Meditazioni, cit., p. 358: “Questa versione a testimonio unico (che chiameremo A) è di gran lunga superiore alla comune (la designeremo con B) per due 
preziose qualità: pieno adeguamento al testo latino per materia e scrupolosa fedeltà nel renderne la dicitura in lingua italiana.” 
10
 Ibid., p. 361: “Se dietro il latino delle MVC sta un originale italiano, questo non sarebbe altro che il testo A. Contro quella supposizione mi si affacciano gravi ragioni, ma 
mi astengo dall’esporle.” 
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the precedence of the long Italian version of the work (Paris, Bibliothèque Nationale, MS Ital. 115), the ‘testo integrale A’ of Vaccari.11 Ragusa 
later also advanced the hypothesis of a possible ‘oral composition’ of the MVC, which could have been made in the Italian vernacular.12  
In her 1990 article Sarah McNamer states that the short Italian version of 41 chapters differs from the Latin kleine Text to such an extent 
that “[...] there is no direct relation between the Italian fourty-one-chapter version and the Latin kleine Text: one cannot be a translation of the 
other”. First because the Italian text “[…] does contain the extract from the Revelations of Elizabeth of Hungary” – which  was the basis of her 
attempt to date the MVC –, and also because “[…] the 41-chapter Italian text is a unified whole, consistent in texture and coherent in design”.13 
In her more recent important contribution to the textual history of the MVC, which was published in 2009, Sarah McNamer summarized 
her previous research on the question and made some substantial modifications to her earlier views due to the discovery of a previously almost 
unknown version that she identified as the original, special recension of the Italian short text (testo dimezzato by Vaccari) consisting only of 31 
chapters, which survives in a single, fifteenth-century manuscript, the MS Canon. Ital. 174 of the Bodleian Library in Oxford (henceforth, 
following McNamer’s denomination, the Canonici version).14  
At the beginning of her article McNamer almost entirely rewrites the earlier textual history of the MVC, and introduces new, more neutral 
terms for the various versions. Furthermore, she argues that the Canonici version was written originally by a nun, while all the other variants 
were produced as the result of the revision of the original text by another, male author. She not only proposes the priority of the Canonici 
version, but also suggests that it is from this particular version that the short Italian (that of ca. 41 chapters, known previously as testo dimezzato, 
                                                 
11
 Isa RAGUSA, L’autore delle Meditationes vitae Christi secondo il codice ms. Ital. 115 della Bibliothèque Nationale di Parigi = Arte medievale, 11 (1997), pp. 145–150. 
Ragusa’s arguments were repeated by the recent monograph of the art historian Holly FLORA, The Devout Belief of the Imagination: The Paris ‘Meditationes Vitae Christi’ 
and Female Franciscan Spirituality in Trecento Italy, Turnhout, Brepols, 2009. I am grateful to the author, who kindly shared her work with me before publication (D. 
Falvay). 
12
 Isa RAGUSA, La particolarità del testo delle Meditationes Vitae Christi = Arte Medievale, ser. II/1 (2003), pp. 71–82: p. 79: “[…] possiamo dedurre che anche la versione 
orale delle Meditationes era in volgare”. 
13
 MCNAMER, Further Evidence, cit. p. 257. In her latest publication, “The Author of the Italian Meditations on the Life of Christ”, McNamer accepts Falvay’s dating of the 
MVC to the early fourteenth century; see New Directions in Manuscript Studies and Reading Practices: Essays in Honour of Derek Pearsall's 80th Birthday, ed. by Kathryn 
KERBY-FULTON, John THOMPSON, and Sarah BAECHLE, Notre Dame, IN, University of Notre Dame Press, 2013 (forthcoming). I would like to thank the author for sharing 
her paper with me before publication (D. Falvay). 
14
 Sarah MCNAMER, The Origins of the Meditationes vitae Christi = Speculum, 84 (2009), pp. 905–955.  
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now called testo minore by McNamer) derives, and it is from this shorter recension, the testo minore that even the long Italian version of ninety-
four chapters, which she calls testo maggiore B (called testo integrale B by Vaccari) has developed. In this new stemma, the Latin MVC, which 
according to the former consensus would be the original and earliest form of the MVC, becomes a simple translation of the third and latest 
recension of the vernacular Italian texts. In her revised textual history, the longest Italian version considered by some authors to be the earliest 
form of the MVC, the text of the famous illuminated manuscript in Paris (BnF, MS Ital. 115, called testo integrale A by Vaccari) is placed at the 
lowest level in the stemma as the latest form of the text, a re-translation made from the long Latin version that had already been translated from 
the long Italian text.
15
  
Although the typical direction of medieval translations is from Latin into the different vernaculars, there are also examples of the reverse, 
and even the phenomenon of re-translation is not without precedent.
16
 So there could be some parallel cases cited to prove McNamer’s idea, but 
what seems to be missing from her published argument – even if she quotes and analyses several passages from different Italian recensions – is a 
detailed collation, a comparison between the Latin text, the Canonici version – which she regards as being the earliest – and the other extant 
Italian texts that have still not been edited and investigated. Thus, in our view, in order to support any kind of supposition concerning the 
transmission of a text surviving in several versions, a comparative analysis of at least the most important versions is indispensable.
17
 
Dealing with the Italian manuscripts of the MVC, we should note that the name of a friar called Jacobus appears in three manuscripts 
containing the Italian version.
18
 On the basis of this feature, some scholars argued that this Jacopo (called “de Cordone”) should be the translator 
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 McNamer gives two stemmata representing the traditional ‘Consensus Textual History’ and the ‘Revised Textual History’; the textual arguments are to be found passim in 
the article; see ibid., pp. 908–909. 
16
 Among other well-known cases, we can mention the example of Marguerite Porete’s Le Mirouer des simples ames written originally in Piccard, translated into Latin, and 
from Latin re-translated into other vernaculars, quoted also by McNamer, ibid., p. 926; about the phenomenon of vernacularization in Italy, see the recent monograph by 
Alison CORNISH, Vernacular Translation in Dante’s Italy: Illiterate Literature, Ann Arbor, CUP, 2010. See also Dávid FALVAY, Traduzione, volgarizzamento e presenza 
femminile in testi devozionali bassomedievali = LEA – Lingue e Letterature d’Oriente e d’Occidente, 1 (2012), http://www.fupress.net/index.php/bsfm-
lea/article/view/12461, pp. 265–276. 
17
 To our knowledge none of the above quoted authors (Fischer, Oliger, Vaccari, Ragusa, Stallings-Taney, Flora, and McNamer) has published such a systematic analysis. 
Sarah McNamer is presently preparing a critical edition of the Canonici version.  
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 Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, Bisconi 6 (15
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th






of the MVC into vernacular Italian; that is the reason why we included all those versions in the collation that ascribe the work to him.
19
 Further 





This publication offers a complete collation of the most important Italian manuscripts of the MVC on the level of the episodes. In other 
words, instead of the number of chapters, which has been previously the only criterion to separate the different variants, we aim to individuate 
the structural narrative units of the text – some 110 structural units – and compare their division and sequence in the Italian versions and in the 
Latin critical edition of the text, in order to obtain a clearer view of the structural connections among the different textual traditions. 
As for the criteria of the selections of the collated texts from among the many extant Italian manuscripts, first we included those that have 
been proposed as the original and the oldest one among the Italian exemplars (the Canonici version, proposed by Sarah McNamer,
21
 and the Paris 
MS, suggested by Isa Ragusa and Holly Flora
22
). We also represented all relevant versions put forward by previous scholarship: the long Italian 
‘A’ and ‘B’ (Paris MS and testo maggiore B or testo integrale A and B) and the short Italian (testo minore or testo dimezzato), in order to 
represent these basic versions. We included the most widely known and often quoted printed editions (Sorio, Sarri) as well, in order to help 
scholars dealing with the MVC not from a philological viewpoint, to help them to have a clearer view about the text that they use. Thirdly, we 
included three manuscripts containing the name of Jacobus.
23
 We decided to put the texts horizontally, in parallel columns, in order to avoid any 
kind of presupposition concerning the genealogy of the various recensions. The order from left to right does not follow the order of importance or 
precedence of the various texts; it is motivated simply by technical and logical reasons. We started with the Latin, because this is the only variant 
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 Livario OLIGER, Le Meditationes Vitae Christi del Pseudo-Bonaventura = Studi Francescani, 7 (1921), pp. 143–183: pp. 175–179; FISCHER, Die Meditationes, cit., p. 348; 
Giorgio PETROCCHI, Scrittori religiosi del Duecento, Firenze, Sansoni, 1974, p. 93. 
20
 MCNAMER, New Directions, cit.; and Péter TÓTH – Dávid FALVAY, New Light on the Date and Authorship of the Meditationes Vitae Christi, in Devotional Culture in 
England and beyond 1300–1560, ed. by Stephen KELLY and Ryan PERRY, Turnhout, Brepols, 2014 (forthcoming). 
21
 See footnote 14.  
22
 See footnote 11. 
23
 See footnote 18. 
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of the MVC edited in a critical edition, and the text division used in this edition served as a basis for individuating the units also in the other 
versions. The Paris MS follows the Latin for two reasons: first, among the Italian manuscripts scholarly consensus regards this as being the 
closest to the Latin; second, even if it is inedited, its English translation is widely known and quoted. The Paris MS is logically followed by other 
exemplars of the testo maggiore, including the edited version, and also those attributed to Jacopo. Then we put a representative of the testo 
minore (which has been widely circulated in a modern edition). The Canonici version – proposed in one of the most recent contributions as being 
closest to the original – is put on the right column of our collation purely for technical reasons, since in McNamer’s opinion it is the closest to the 
testo minore, and this is the most unique version among those included in our collation. 
As for the criteria of the transcription, we followed two main considerations. For the published versions we preserved the solutions of the 
respective text editions. For the inedited ones we used a semi-diplomatic transcription and introduced only those minimal interpretative 
modifications that seemed to be indispensable for the understanding of the text (writing out the abbreviations in full; employing the distinction 
between u and v; introducing modern punctuation and capitalization), while otherwise avoided any modernization or emendation of the texts 
whatsoever. 
As the title promises, the present work is a preliminary collation that aims to be mainly a valuable research tool for further studies. In our 
view the publication of the results of this work may serve especially for the preparatory works of an eventual critical edition of the Italian 
versions, but there are some philological results that can be shown immediately: 
 The Venetian MS signed as Marc. Ital. Z. 7 is a long and not a short one.24  
 The name of Jacobus appears in both short (Ricc. 1378) and long variants (Marc. Ital. Z. 7; BNCF N.A. 350), despite the opinion of 
previous scholarship.  
 Apparently there are no structural differences between the long versions with or without the name of Jacobus, and the same is true for the 
short versions. 
                                                 
24
 See VACCARI, Le Meditazioni, cit., pp. 345–346. 
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 The argument for the absolute precedence of the Paris MS proposed by Isa Ragusa is simply wrong, since the incriminated sentence – 
claimed to be a unique characteristic of this manuscript – is present in all the examined long variants, including also the Latin (see row nr. 
63 of the collation).
25
 
 The Canonici version is similar from a structural point of view to the short versions, but some of their chapters are not present in it (see 
nr. 3–5, 76 and 91 in the collation). In contrast to the other short versions, in the Canonici manuscript some episodes consist of a chapter 
(nr. 82–92, 93 and 102–105), or, conversely, are treated in separate chapters (nr. 75, 77 and 78). The changing division, however, can be 
seen also in the other manuscripts, but it does not fundamentally change the sequence of the episodes. To illustrate the difference in the 
order of the episodes only with one example, while in the Canonici version the resurrected Christ appears after the three Marys, first to 
Peter and only then to Joseph of Arimathea, and finally to James the Younger, in the short versions we examined the order of the 
appearances is the following: to the three Marys, to Joseph of Arimathea, to James the Younger and to Peter (nr. 87–90). 
 This structural collation confirms that any eventual critical edition of the Italian MVC has to be necessarily based on multiple base texts. 
                                                 
25
 RAGUSA, L’autore delle Meditationes Vitae Christi, cit., p. 148: “Il brano sembra un’intrusione, aggiunto in un secondo tempo. E infatti […] manca nella versione latina. 
Non mi pare però possibile che sia dovuto a un’intenzione chiarificatrice, all’intervento di un traduttore o editore. Troppo sincera è l’espressione di confusione dinanzi al 
fenomeno percepito – lo sforzo di discolparsi e la ricerca di un rimedio – perché non si debba riconoscere qui la voce autentica dell’autore. […] La seconda caretteristica 
[del MS Ital. 115] consiste nella presenza di alcuni brani che non esistono nelle altre versioni del testo delle Meditationes, sia in latino sia in volgare: questi testimoniano lo 
spontaneo trapasso dalla fase orale a quella scritta.”  
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figluolo et co 





quanti dì et 









che la lege 
dice fiando 
la madre con 
lo figolo e 













































aliquanti dì, e 












Maria la leçe, 












qui dimorò la 
gloriosa 
Vergene 









Fa che la 






























(12. Of the 
























































ad Naçaret et 
credendosi 
<…>re in 









quaru ritta di 
peregrinare 
VII anni et 
(12) Como la 
Donna 











































































sette anni, e 
(8) Come la 
Donna nostra 

















































































































































VII anni li 
quali la 
Donna nostra 




Dio aparve in 
sogno ad 
















































sette anni li 
quali la 
Donna nostra 






















il puto et la 
madre sua et 
ritorna in 





















e che li altri. 
Giusep et 
disseli...X...Q






e che neuno 
degli altri. 
Dio aparve 



















te che gli 
altri. 









e che gli altri. 
Israel però 










ti per lui. 


















ea et nutricio 










di xii anni 
andò col 


















in età di 
dodici anni, 

















in età di XII 
anni si andò 
in Gerusalem 















in etade de 



















in età di 


















in età di 



















Dio vivo in 










suo, et erat 
subditus illis. 










to del dì della 






















de la madre 
e tornò con 
lei e con 
Iosep e stava 
subiecto al 




de la soa 
grande 
humilitade. 
nto del de 
della 
festa…X…d
ella madre e 












to del die 
della 
festa...X...E 








sua et cum 
Ioseph per 
honorare la 

















































fece dalli XV 










XII angni in 








feci da dodici 










che fece Jesù 
da dodici 








madre sua et 



































































mente in deli 
altri exercitij 



















col padre e 
colla madre 





























col padre et 
co la madre 





























col padre e 
con la madre 





























chol padre et 
colla madre 






























col padre e 
colla Madre 


























fu il fançullo 
Yhesu in 
Naçareth 
cum la madre 
sua, stava 
subieto a loro 
perfina anni 






























virtude. riputare vile 
per insegnare 
a te la via del 
cielo. 








































dunqa li xxix 
anni dela sua 
età in di quali 
come dicto è 
...X... da poi 





































































































. Come lo 
nostro 
Segnore Jesù 








































lui stete in 
tanta 
humilitade 




































questo è lo 
mio Figliuolo 
diletto, nel 





mente et così 
humilmente, 





















è il mio 
figliuo diletto 


























18)  XVII. De 
ieiunio et 
tentacionibus 
Christi. Et de 











diiuno et de 
le tentatione 
del Sigore 
Yhesu et del 
ritornamento 


















































































quaranta dì et 
quaranta 























































































di tutte le 
cose ke 
l’intervenner
o in questo 
meço et 
come elli era 
stato et come 
si doleva 








che Cristo fo 
batiçato si 
andò in lo 
deserto sopra 
uno monte lo 
quale era lì 
presso…X…
et com’ era 
stato e come 
molto si 











ne andò nel 
deserto sopra 
uno monte il 


























lo quale era 














in prima fare 
penite[n]tia 
avanti che la 
predicasse, 
baptiçato 
chel fo, se ne 
andò al 
diserto ...X... 
E poi se partì 
da lei et andò 
a congregare 
gli discipoli 
suoi. …X…  














































Infin a cqui 
per la gratia 






versata è la 














a qui per la 




vita di Cristo, 






e per lui 
fuoro dette o 
fatte. …X… 
E sta intento, 
s’elli si 
volgesse 
  Chome si dee 
pensare de 
fatti di 
Christo et de 
suoi 
chostumi dal 





(I)nfino a qui 
per la grazia 
di Dio avemo 
detto 
ordinatament








o per lui 
furono dette 
















a qui, per la 




vita di Cristo 






o per lui 
fuoro dette o 
















perfina a qui 
per la grazia 









che gli sono 
intravenute et 




da qui inançi 














del ulivo a 










nonn è per 
nullo modo 
da lasciare. 











ti basti di 
pensare di 































































– in del 
primo Io. i; 
del secondo 
Luc. v; del iij 





























































discepoli et a 
rendersi 
sollicito 

























   


































ad sé, et 
ricomperò 
per sua 
















































dubbio sia di 
cui fusseno le 

















Dio che sia 
dubio, di cui 
fossero le 
















che sia dubio 
di cui fussero 
le noççe le 
(19) Como la 
Donna 
nostra fo alle 
noççe de san 
Ioanne ella e 











Dio che fia 
dubio de chi 
fosseno le 
   





















lo maestro in 




non si potea 
in cotal 
compagnia 



































bene onde in 
cotale 
compagnia 




nocce le quai 






…e per soa 
sapiencia e 
posança noi. 














in sul monte 












Tabor, e si li 
ammaestrò di 
molte cose. 







Tabor et si 
gli 
admaiestrò di 










   




































disparte da le 
turbe ...X... 
Et come le 
turbe 
desiderosame















dalla turba e 
dall’altra 
gente, e con 











nte se li fece 
incontra, e 
menavano 
dinanzi a lui 
tutti li loro 












disparte da la 
turba et da 
l’altra gente 









llui tutti li 
loro infermi 























lui tuti li loro 
infirmi e lo 
Segnore 
benignament
e li sanava 
tuti. 




































re liberati dal 
Signore – Mt 










di c cavalieri, 
et avea uno 
suo servo 
infermo 








sanò lo servo 
di centurione, 





















lo bisogno e 
la bontà di 
colui ch’è 
bisognoso, e 
non a piacere 
21. Come lo 
Signore 
Ihesu sanò lo 
servo di 
centurione et 
























non a piacere 
(21) Como 
Cristo sanò 
lo servo de 
centurione e 




















...X... et non 
a piacere 
vanamente 
ma per carità 
verace. 
   





ma per carità 
verace. 
vanamente 
ma per carità 
verace. 


















































e la quale io 
ti diedi. 
Capitolo 
XXII. Qui si 














o lo Signore 









di sopra alla 
generale 
22. Qua si 

















lo Signore in 





































   













ne, la quale ti 
diei. 
ritorna di 
sopra a la 
general 
consideration
e la quale ti 
diedi. 
sopra a la 
generale 
consideratio
ne la qual ti 
diedi. 


























liberata – Mt. 













Ihesu in de la 
predicta cità 
si riposò in 
casa di 
Simone Petri 























intrò in casa 
23. Come lo 
Signore curò 





























intrò in la 
chasa de la 













   


























la suocera di 












ke sanasse la 
suocera di 








la povertà la 
quale elli 
molto amava. 
de la socera 





la povertà la 
quale molto 
amava. 















posuit se ad 
(25) De la 
dormitione 
del Signore 
in de la 
navicella – 
Mt. viij; Mc. 





Ihesu in una 
navicella coi 
discipli suoi 















che fu entrato 
sì si pose a 
dormire; però 
24. Come lo 
Signore intrò 











suoi, poi che 
in fue intrato 
si ssi puose a 
(24) Come lo 
Segnore 
nostro intrò 







Signore in la 





   






















fermi in de la 












forti e stabili 














essere forti et 
stabili ne la 










essere forti e 
stabili in la 
fede e non 
dubitare. 
27)  XXVI. De 






































Signore a una 
fiata inverso 


















presso de la 









una fiata lo 
Segnore 




   























uno morto a 
seppellire et 
















uno morto a 
sepellire, et 






e di quello 
che ora è 
detto ricorri 
al pensare 












che mo è 
dicto ricurri 
a pensare. 

















curata – Mt. 











curò e sanò 
























curò et sanò 










   































Ihesu con lui 



































sanare la sua 
figluola 







































(28) De la 
conversation






























   


































tutte le cose 
dure et aspre 
per Dio et 
per lo 
proximo 

























































con lui. La 
qual cosa era 
lo 
Segnore...X..





















– Mt. viiij; 
Luc. vij.  
      













































elli fa li 
predicti 
miraculi. 

















fo taiato il 
capo a san 
Çoanne 
   

































Baptista – Mt 































e ria femina 
Erodia sa 
cognata...X...




e pensa di 
esse 
devotamente, 
e do’ che il 
Signore va, e 





















lo Signore va 





















...X... Or t’in 
framette tu 
in tucte 





va e tu lo 
seguita. 










   
























uolens ea que 
spiritus erant, 







igitur eum in 
predictis, et 
del Signore 
Ihesu con la 
Samaritana al 










dunqua in de 
le predicte 
















quale è via 


















Signore de la 
Giudea tornò 
in Galilea, la 
quale è via 



























predicte e le 
sue vertudi 
te studia de 
seguitare. 


































suis, et in 


































in Nazaret, e 









e come si 
nasconde 

















et la gente di 
quella cittade 
dimandaro 









sotto la ripa 
et abbi 




























   








a lui nelle 
sue afflizioni, 














lo milita et 
in la 
paciencia. 


























Signore – Mt 







Ihesu in de la 
synagogha 
...X... in de la 
quale lo frate 





Gesù curò lo 






Una fiata et 






è a non 
mangiare 
carne e non 
bever vino, 
nè altra cosa, 
nella quale il 









Una fiata et 
in dì ch’era 
sabbato 
predicava lo 
Signore ne la 
sinagoga…X
… buono è a 
non mangiare 
carne et non 
bere vino né 
altra cosa ne 











Una fiata et 










seccha. Et lo 
Signore lo 
   
















è offeso, o si 
scandalizza, 
o e’ ne 
inferma. 

































(34) De la 
multiplicatio
ne del pane – 
Mt xiij et xv; 




Di du volte si 







ne parla, ma 
tu medita 










Due volte si 








e saziò gran 
gente, molti 
migliaia 
32. Come lo 
Dignore satiò 






Due volte si 



















Doe volte se 











   


















ch’hai a fare, 
siccome Dio 
ti dà ovvero 







che ài a ffare 
sicome Dio ti 
dà overo darà 
la sua gratia. 
parla, tu 
nientemeno 
pensa di ciò 
sicome Dio 
ti dà la 
gracia soa. 


















































Poi che il 
Signore saziò 
lo popolo, 
come detto è 
sopra, allora 





33. Come lo 
decto popolo 








Poi che lo 
Signore satiò 
lo popolo 
come detto è, 
allora lo 
populo si llo 
volle fare re 
…X… Et ne 
















dicto e allora 
lo pouolo si 
lo volse fare 
Re. 
Considerava
no come lo 
   
















fare re. ...X... 










sì t’ausa in 
tal modo, 


























il quale in sé 
























(36) Come lo 
Signore 
Ihesu oroe in 
del monte et 
discendendon








      

















...X... et in 















Siccome tu ai 








de la nave 
...X... lo 
quale in se et 





38)  XXXVII. De 
Chananea 
(pp. 146–
(37) De la 
Cananea – 




34. Come lo 
nostro 
Signore 
(34) Come lo 
Segnore 
liberò la 
   














































ti studia di 





















venne a lui 
una femina di 
Cananea..X...
Questo studia 





















venne a llui 





























tenere et agli 
angeli onne 
reverentia 
che tu po si 
fae. 








by the Words 
















   

























ea esse uite 
















se per le 













ch’ lle sono 
















se per nostre 






























se per nostre 






























se per nostre 
parole et per 
nostri facti 


















40)  XXXIX De 
retribucione 
relinquenciu












































Ihesu per sé 

























suo e di 
compagni...X



























suo et de’ 
compagni 





























   





























































Yhesu in de 
le parte di 
Phylippo di 
Cesarea 




























quello che la 
gente dicesse 
di lui, et anco 
ch’opinione 
fosse loro di 
lui...X...Così 
tu abbi e 




quello ke la 
turba dicesse 











dimandò da li 
discepoli 
quello che la 
gente dicesse 
di lui …X… 
Così tu abbia 






















de Dio per 
amore neuno 
carnale. 
   

























contrario a te 
chiunque ti 
vuole ritrarre 
da ben niuno, 
e da 
operazione 




te chiunque ti 
vuole ritrarre 
da bene 






42)  XLI. De 
transfiguraci
one Domini 















est ante eos 
(41) (Of the 
Transfigurati
on of the 
































seco tre suoi 
discipoli, 
cioè Pietro, 



































sego tri di 
soi discipoli, 
cioè Pietro, 
   



























ben questo, e 
quanto puoi 















































(42) (Of the 
Casting Out 














































   


































in del templo 
...X... Et opre 
leggiadre non 
fare le quale 
occupano ‘l 
tempo lo 
quale si de’ 
dare ad Dio 




le ponpe del 











le quali cose 
sono reputate 





istudio e cura 
non fare, le 
quali occupa 

























studio et cura 
non fare le 
quali 
occupano il 
tempo che ttu 
dei spendere 
ne le laude 
del Signore, 
et rispondono 
















44)  XLIII. De 
probatica 
piscina 





la quale era 






   


















































































d’acqua ne la 
quale si 
lavavano le 





















si era una 
piscina 





















le spighe del 
Capitolo 




41. Come li 
discepli per 
fame lo dì 
del sabbato 
mangiavano 




le spighe del 
   



































grano per la 
fame ch’ lli 
sosteneano – 



























uno campo di 



















le granella de 

















ne le quali 


























et itrigati et 
inpacati. 














































of the Order 
of 
Contemplatio
n and of How 










Martha et di 
Maria ...X... 
Et che questo 
sia l’ordine 






in casa di 









volta in casa 







42. Come lo 
nostro 
Signore 
venne in casa 
di Martha et 































una volta in 
Betania in 
casa di 
Martha et di 
Maria. Ed 
esso con tuto 
l’afecto 
…X… 
   










































































































   















de la Donna 
...X... Per le 
predicte cose 
si dimostra 














vita, la quale 
io chiamai 
prima parte, 











vita la quale 
io chiamai 
prima parte, 
precede et va 



































(47) Come la 
conteplativa 











a va innanti 
all’activa in 














a va innanzi 
all’attiva 
nella seconda 
43. Come la 
vita 
contemplativ










a vae inançi a 
l’activa ne la 
seconda parte 
    




ipsius, et sic 
contemplatiu



























parta sua; e 
così la 
contemplativ




X...e piena di 












vitio et piena 





















































De la vita 
activa 
advegna che 




    












































de la prima 

















































a, della quale 













vedere de la 
vita 
contemplativ





    





















































...X... Et ideo 














ne ...X... Et 
però prendi 
da Bernardo 
in de ll’altre 










































    















































(51) (Of the 
Contemplatio































ne: due cose 




, e voluntà 
...X...Dell’alt
re doi più 
perfette, 
vediamo 






















    







































(52) (Of the 
Contemplatio








Dice che la 
celestriale 






































48. De la 
contemplaton






















ne de la 
patria 
celestiale. 
    


































(53) (Of the 
Contemplatio
n of the 
Majesty of 
God; Also, 






























































Veniamo a la 





venire, cioè a 
la 
comtemplatio
ne di Dio 
…X… De la 
contemplatio





    






























e et de 
generis ipsius 
contemplatiu
e ...X... Et 
hec de modo 
(54) (Of the 
Manner of 














































a; ...X...  e 
questo basti 
della vita 















veduto de lo 
studio de le 
due vita, cioè 
de la prima 
parte 
dell’activa et 
anco de la 
prima de la 
contemplativ
a .…X… Et 
questo basti 
de la vita 
    




















a uero aliter 



















































a ti conviene 
altramente, e 























a te conviene 
altrimenti et 











    
57)  LVI. De 
quattuor 






    































































e in questo 
fatto si è, che 
quello 
de’andare 
innanzi va di 
retro, e ciò è 
per necessità, 
e così non ha 
legge. Infino 

















ne …X… et 
cioè per 
necessità et 
perciò non à 
legge. Infino 
ad qui è di 
sancto 
Bernardo. 






e Life is 
Placed 
Capitolo 
LIII. Come le 
contemplazio
ni vanno 
53. Come li 
contemplativi 
vanno inançi 
agli activi ne 
    





































































































Ihesu che a 
cquesta parte 
t’à chiamato 
a la quale 
disse optima. 





LIV. Per tre 
54. Come per 
tre modi si 
    




















































































ciò è vero 
generalmente






partire de la 
vita 
contemplativ













































che detto è. 

























the Lord Said 
















































si sforça di 
trarre l’anime 
degl’uomini 










































la salute de 
   








































parlare et con 
podestà et 
vigore et di 
vertude 
annuntiante a 






per le quali 









di loro rei e 
malvagi, e 
parlava con 
autorità e con 
signoria e 








per le quali 










































Jesus in the 
Sermon)  
Capitolo 
LVI. Come il 
Signore si 
sforzò per la 
salute de’ 









la salute di 
   
















































































di ragioni per 














così essi si 
studiavano in 
ogni modo et 



























on pagare e 





li segnuri et 
comunament
e. 

































et lumen ab 
eo 

















seno di Padre 






























lume da Dio 
ricevettero. 
















































lume da Dio 
ricevetero. 
   











































































































































ma parase et 
infie de la 
memoria 
mia. Quando 












   

















































e et sensa 
industria 
siccome 

















più volte, e 
questo 
continuai per 
















che mi pare 










più volte et 
questo 
continuasi 


















che a me 
pare molto 








più volte, et 
questo 
continuasse 













tute le altre 
























































































e belle per la 
scrittura di 






































et belle per la 
scrittura di 






























et belle per 
la scriptura 




























sed eciam ad 
tuam 
utilitatem 
ordinate ad te 
dirigendas 
describere et 




















































anco alla tua 
utilità 
ordinatament
e scriverle et 
a te 
mandarle, e 










ciò fare, vedi 























anco a la tua 
utilitade 
ordinatament
e scriverle et 
a tte 
mandarle. Et 
































et ad te 
mandarle. Et 
così forsi ti 
farà pro 








uiriliter in eo 
studens me 
restaures ut 














et così forsi 




















me ne ristora 
acciò ch’io 
per te lo 
riabbia 
quello che 
per te ristrato 
fatiga mia, 
acciò che per 
me ristori, e 








mi diè questa 
scrittura. 
conciosiacos




a cciò fare, 




ançi studia in 
esse 
utilmente a 
cciò che per 
me ristori et 



















ad ciò fare. 







ad ciò che 
per me 
































































della cità di 
Jerico ...X... 
che questa 



























questa era la 




Signore ne la 











































   






































































































cieco de la 
sua natività, 


























   















secca la fonte 






a qui dice san 
Bernardo. 
ardente che 
secca la fonte 
della pietà, la 
rugiada de la 
misericordia, 
l’abundantia 
de la gratia. 
Infino ad qui 






rugiada de la 
misericordia 
l’abondancia 
del a gracia. 



































Eco che ssi 
cominciano li 























rado ti porrò 






































   















et li disciepli 
dolorosament
e et con 
inchinato 
capo come 
debile et di 
poga facultà 
partendosi 
del templo a 






a lui, e li 
discipoli, 





























































in de la festa 
de l’Encenie 



















61. Come lo 
Signore stette 











una volta ne 






















   


















di loro et 
passione con 









































…et come li 
soi discipoli 
con tristitia 
se partirno et 
abbi loro 
compassione 
a tucto tuo 
potere. 
 











(66) (Of the 
Resuscitation 










































   








































































ad ciò o dire 





















(67) (Of the 
Cursing of 


















63. De la 
maladictione 
de la fica 
bene ornata 
di fogle la 
quale non 














   































fede de la 
storia la 
maledictione 













... li quali 
ànno 
l’apparentia 
di fuore et 
dentro sono 



















di fore, e 
dentro sono 




fe’ de la 
storia come 
fu maladetta 


























di fuore et 
dentro fori 
voti et sença 
fructo. 












64. De la 
femina 
adultera ke 
fue menata al 




   




























in de le 























e trattavano e 
procuravano 
come per 












in tutti quanti 
















Gesù in tutti 
quanti questi 
























Ihesu in tucti 
questi dicti e 
facti. 









Iesum et de 

























(69) (Of the 
Conspiracy 
of the Jews 
Against 
Jesus; And of 
His Flight to 







dosi lo tempo 
















del suo tosto 
Capitolo 
LXV. Come 











dosi il tempo 












donna e le 
sue sorelle 
allora essere 
rimase con la 
Maddalena, e 













dosi lo tempo 












la Donna e le 
sue suore 
allore esse 
rimase co la 
Magdalena et 































   







Iesum, et eas 
omnes 
consolatas 
fuisse de cita 
sua 
reuersione. 



















































dei tractati di 









































































   
















































































(71) (Of the 
Arrival of the 
Lord in 
Jerusalem on 
the Ass; Also 
How Jesus Is 
Said to Have 




















































































































i li misterij; 
empievansi 
le Scripture 


















































































































casa) sani e 
salvi. 
Approximan
dose il tempo 














...X... Tu poi 
ancora 
pensare come 





































































































Ma credo io 















































































e pensare una 
meditazione 





a credo ch’io 
non abi mai 






































cum li soi 
discipoli in 
B[e]thetania, 














...X... Ma io 
credo, 
Madona, che 
io non havi 
mai Pasqua 












ch’elle in de 
la dicta casa 
facesseno la 
Pasqua. 







































(73) (Of the 
Supper of the 
Lord; Also of 
the Table and 
the Manner 
















o lo tempo de 
le 
miseratione 
et de le 
Capitolo 
LXIX. Della 

















dosi il tempo 
della 
misericordia 
di Dio, nel 
quale avea 
ordinato di 
69. De la 
cena ke ‘l 
nostro 
Signore fece 

































































dosi il tempo 
dela 
miserichordia 






















dosi lo tempo 
della 
misericordia 





fece la cena 
il giobia 















dose [sic!] il 
tempo della 
misericordia 
de Dio in el 
qualle havea 
ordinato de 

















































































































































































































































gli piedi alli 
suoi discipoli 


























































































































































































































































































































...X… A la 
perfine 
compiuti tutti 
li misterij, va 
cco loro in 
dell’orto 
oltra lo fiume 
Cedron et 
que lo suo 























andò con loro 
in sul monte 
Oliveto, e lie 
aspetta colui 





















andò co lloro 
in sul monte 
Uliveto et 
quivi aspectò 









































































...X... E andò 







































































































































ad vedere de 






































Cristo et però 
qui seghiamo 

















































et cavarci da 
















































































































vedere et ad 





















































Seguita ora a 


















ne l’orto et 












Or çonti che 
furono miser 











finem ...X...  
 
 











































































per ordine a 















































































































































Iuda vene per 
pigliare 
miser Yhesu 
ne l’orto cui 
principi di 






































































la madre con 
tutto l’effecto 
























































e la quale 






















la Madre con 
tutto l’affetto 
e con tutto ‘l 





la quale vedi 
così afflitta. 
sacerdoti 




























da Iohanne et 
altre done. O 




così afflicta. come el fo 
amaro questo 
partimento. 




















































































































fue menato a 
Pilato et da 
principi 








































































































































































































































































































ligado nudo a 
una colona et 






















































































































































non li çovava 
i molti 
argumenti 
...X... chi fu 
colui che con 
tanti segni et 
meraviglie ve 









































































































































ora di quelle 
cose ke 
intervennero 



















































































di Judei con 
grande grida 













et come el 
portò la croce 
in spalla, et 
come lui 





































della croce, e 
della morte. 
la croce et de 
la morte. 
dela morte. che 
intervennero 
nella pena 







80)  LXXVIII. 
Meditacio 
passionis in 



























nella sesta e 
















































lo meço dì et 








































































fo messo in 
croce in 












inançi che lo 
despogliasse





li cavalieri et 
ministri de 





















et morte in 





























del corpo lo 
quale non 





















del corpo, lo 
quale non 





al luocho per 
occiderli et 
rompere a 
lloro le osse 
delle gambe 
et sepelirli. 




























































del vespro et 
come la 
Donna nostra 
stava al lato a 















































stava al lato 










































e Joanni e 
















































da una parte 





























da una parte 
presso alla 
croce...X...E 


















forò il corpo, 































































































ço so de 
croce. 
Capitolo 

















us et sepeliri. 
...X...  
(p. 286) Et 
postea 
benediccione 

















dosi la sera, 
Ioseph prega 












dalla donna e 
da tutti li altri 
suoi parenti, 



















lo corpo del 








de la Donna 
et da tutti li 
altri suoi 














dosi la sira 
Iosep prega 
la Donna che 
lassi volgere 
lo corpo in 










dala donna e 
da tuti i altri 





(65) Del dì 
del sabato 
sancto como 





















e da tutti gli 















dosi la sera, 
Josep priega 










e da tutti li 





























...X... Et in 
questo pianto 
et dolore 
stava la Dona 











in casa per 



















alie socie una 
cum Iohanne 
...X...  






































donna e delle 


























questa è la 
meditatione 
del sabbato 
de la Donna 
nostra et de 



















la Donna con 
Çovanne et 
con le altre 
conpagne 
…X… Et 
questa è la 
meditacione 
del die del 
sabbato dela 
Donna e dele 




























































































et Salome si 
se ne 
andoron ad 


















































Quello che ‘l 
nostro 
Signore Iesù 













Seguita ora a 
vedere quello 























































































































































































































ke Cristo fue 
morto, si 
discese al 













Unde tu di 
savere che 
incontineti 


















e che Cristo 


































trare fuori gli 














limbo ...X...  






























































et in quelli 
canti, ch’io 





























et in que’ 






























et in quelli 
cantici ch’io 




























































e in quelli 
canti ch’io 


























canti et laude 
















































































si gli trasse 
tutti quanti 






























































































































presto a loro, 



























































































de la madre 
et de le sue 
compagne et 
degli apostoli 












come ti piace 
secondo ke 












de la madre 
et de le soe 
compagne et 
de li apostoli 
et del 
Segnore et 
de li sancti 
padri questo 
è desso. Ora 




























linbo; ma ttu 
puoi dilettare 





chome Idio ti 















e di santi 
padri del 
Limbo. Ma 







come ti piace 
secondo che 
Dio ti darà la 
grazia. 


















































































































































































se partì da 
loro et 
ritornò nel 






















il corpo suo 
santissimo 
...X... E lo 
Signore le 
dice come 




e tutte le 
grandi cose 
ch’elli ha 
fatte in questi 







…X… Et lo 
Singnore le 
dice come ae 
liberato lo 
popolo suo 
de le pene de 




fatto in questi 





lo suo corpo 
sanctissimo
…X… E lo 
Segnore li 
dice come ae 
liberato lo 
po[p]uolo 
soe de le 
pene del 
inferno et 
tute le grandi 
cose ch’egli 
ae facte in 


















fatte in quelli 





lo corpo suo 
santissimo 
...X... E ‘l 
Segnore le 





e tutte le 
grande cose 
ch’egli ha 
fatte in quelli 





















tuore da lei 
ogni dolore. 
…X… 





















































































igitur et alie 
due Marie 





...X... Fili mi 
benedicte, 























di fore della 
porta della 
città, sì si 
recavano a 
memoria le 






a me. Et 
abbracciando













de la porta de 










ad me, et 
abracciandol

















de la porta 

























di ritornare a 
me et 
abracciandol
























tornare a me. 
E 
abbracciando


























la qualle non 
fa se non 
piançere 
perché lei 
non mi trova. 
De la qual 
cosa la madre 




ne fo molto 
alegra. 
…X… 




















m in ortum 
ubi erat 
Magdalena, 
et dicit ei: 
Mulier, Quid 
ploras? ...X... 























dove era la 
Maddalena 
nell’orto, e 








aparve a la 
Magdalena 




































































































dove era la 
Maddalena, e 
disse a lei: 
Femmina, 
perché piagni 


































































































doi angeli. Et 
apparse a lei 
in forma de 
ortolano et 

































aparve a le 
(70) La terça 
apparicione. 
Como 





































his que supra 
sepius dixi; 
ut, scilicet in 
omnibus 
locis et 
factis, ita sis 
animo ac si 
presens esses 
et corpore. Et 

















...X... et in 
tutti li suoi 
fatti tu gli 
ponghi 
l’animo tuo, 

















ne la via et 
salutolle 
…X… in 



















aparve a loro 




de letitia se 
getorno in 
terra …X… 
et in tucti li 
soi facti tu vi 
puni l’animo 
toe come se 












verso la città 
il Signore 
aparve loro 




suoi fatti tui 
vi pungsi 
l’anima tua 
















nella via, e 
salutolle. 
...X... in ogni 
luogo e in 
tutti i suoi 
fatti tu vi 
ponghi 
l’animo tuo, 


















che lo amano 
habino 
tribulatione, 
si apparse a 
loro nella via 
… X… in 
ogni decto et 
facto de 
miser Yhesu 
fa’ che tu 
mecti lo 
animo tuo sì 
come tu çi 
fossi presente 
cum la mente 
et cum il 
corpo. …X… 


















































































































seterato in lo 
soe avello e 
perço era 
stato preso 
dai gudei e 
messo e 






























































































et da poi le 
feste el 
voleano fare 









casa sua sano 
e salvo. 






















casa sua sano 
et salvo. 
…X… 























































infino a tanto 






























































































































































gurato di non 
mangiare in 





























et non bere 
perfina a 









































































































































X... però che 






















ke così pare 
ke tenga la 
Kiesa 






















se contene in 



































che così pare 












gionte le tre 
Marie là 





























































































Poi che il 
Signore si 








































































o et adorono 
et disseno: 
Fa’, Segnore 
nostro et re 
de gloria, sì 








[P]oi che ’l 
Signore si 
partiò da san 
Piero non 
avea anchora 
visitati i santi 




































ro e adorarlo, 
e dissero: Fa, 
Segnore 
nostro, come 
tu hai detto. 

















































































































































































































…X… Et da 









facti de miser 
Yhesu 



























































che ad essi 
era 
intravegnuto 
et come lo 
cognobero 
nel rompere 
del pane et 








































. Come lo 
Signore 
apparve a li 
discepoli ke 
stavano 






































































serati in casa, 
et altre cose 
che se puote 
comprendere 



















pro se et sua 
generacione, 
stans coram 




















...X... Et in 
queste laudi 
et in questi 
canti stettero 










discepoli sì si 









…X… Et in 
queste lode et 
in questi 
canti stettero 




































degna lode et 
adoravallo 
sichome Idio 
et in questo 















si levaro da 







...X... E in 
queste laude, 




















una parte di 
pesse arostito 
et del favo di 
melle. …X… 
94)  XCII. 
Canticum 




       





























95)  XCIII. 
Canticum 




       










electus a Deo 






















Iacob pro se 
et 
       






































































       













98)  XCVI 
Canticum 

















pro se et 
generacione 
sua Deum 
       



































       


































non solum de 
       










plures - inter 
sanctos 
patres, prius 
















































ubi semper in 
conspectu 





       





























































































Gesù ad tutti 
li appostoli 






lui, ma molto 
fuoro 
confortati de 


















Ihesu a tucti 
i apostoli 


































asetati di luj. 
o. Come lo 
Segnore 
apparve 







venne lo VIII 





messer Jesù a 
tutti gli 
Apostoli 
...X... E data 
la loro 
benedizione 
sì si partìo da 


























…X… Et da 
poi alquanto 









































































. Come lo 
Signore 













et disse: Lo 
Padre mio 
m’à data ogni 
podesta in 
cielo et in 
terra …X… 
Poi ke ‘l 
Signore ebbe 
dette queste 
cose et data 
loro la 
benedictione, 












Poi che gli 
discipoli 
forno andati 

























[P]oi che i 
discepoli 
furono iti in 
Ghalilea il 
Signore 





in cielo et in 
terra …X… e 
data loro la 
benedizione 
si disparve da 

























in cielo e in 

































disse a loro, 









disse a noi. 
…X… 














































pescare, et in 
tutta la notte 
non avevano 
preso nulla 






















mare et in 








































































volta a VII 
discepoli, i 
quali erano 
iti a pescare, 




...X... E disse 

























…X… et qui 
mançorono 
cum miser 









qui a loro 
parole di 
grandissimo 









amore et di 
grande 
conforto le 
quali io non 
dico ora. 
amore ei de 
grande 
conforto le 




delle quali io 




amore, e di 
gran 
conforto, le 





























































































































































a più de 
cinquecento 
persone in 






















in che luogo 
nè quando, 
non c’è 





































Paulo, ma in 


















m usque ad 
ascensionem 





















































































































cosa che a 















a ke a 









tutti ardere et 
infiammarci. 
che a cotali 












chosa che a 















con ciò sia 
cosa che a 

























































































































































festa i santi 
padri infino 
all’ora terza 









se ttu mai 
ponesti lo 
sforzo de la 
mente tua ad 
ascoltare li 




fecero festa li 
sancti padri 
infino all’ora 
di terça de lo 









Siche se tu 
mai ponisti 
lo sforço de 


















se mai tu 
potessi lo 
sforzo della 
mente tua ad 
ascholtare i 
detti et fatti 
…X… et 
allora fecero 
festa li santi 
padri infino 
all’ora di 


















festa i santi 
padri insino 























re et pensare 
ch’el fece 
molte cose le 













































































































mia ...X... e 
nel tempo 
della nostra 
fine si degni 
di recarci a 

























mia k’io feci 





…X… Et nel 
tempo de la 
nostra fine si 
degni di 





sancto a li 
discipoli nel 
















lo tempo de 
la nostra fine 
si dingni de 





































sempre e da 

























Santo ...X... e 
nel tempo 
della nostra 
fine si degni 
di recarci a 
se colui, del 


























































sopra tutte le 






















       



































       










111)     (Explicit) 
(c. 264) 
 
Chi finisce el 
libro de la 
meditatione e 
de la vita di 
Cristo fatto, e 
composto per 







per colui che 
‘l compuose, 










Finito è lo 








































text and the 
explicit] 
   
 
 
